






















（Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern 
Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community）」。欧
州連合 HP 参照。https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-
new-partnership/eu-uk-withdrawal-agreement_en （as of January 15, 2021）.
⑵　正式名称は，「欧州連合及び欧州原子力機関とイギリス間の貿易協力協定（Trade and 
Cooperation Agreement between the European Union and the European Atomic Energy 
Community, of the One Part, and the United Kingdom of Great Britain and Northern 
Ireland, of the Other Part）」。欧州連合 HP 参照。https://ec.europa.eu/info/relations-



























⑶　外務省 HP 参照。https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_006938.html（as 




⑸　Washington Post, July, 8, 2020 at https://www.washingtonpost.com/world/trump-united- 
states-withdrawal-world-health-organization-coronavirus/2020/06/06/ae0a25e4-b550-11ea- 
9a1d-d3db1cbe06ce_story.html （as of as of as of January 15, 2021）. アメリカ国務省 HP も
参照。https://www.state.gov/update-on-u-s-withdrawal-from-the-world-health-organization/ 























⑹　たとえば，以下参照。H.G. Schermers and N.M. Blokker, International Institutional 
Law, Fifth Revised ed. （Nijhoff, 2011）, pp.61-153. C.F. Amerasinghe, Principles of the 
Institutional Law of International Organizations, Second ed. （2005）, pp.105-130. N.D. 




対象とする。部分的脱退の問題については，さしあたり以下参照。E. Stein and D. Carreau, 



































Membership and Non-membership in the International Monetary Fund （International 



































⑽　W. Jenks, “Some Constitutional Problems of International Organisations,” B.Y.I.L., 
































































































摘したものとして，以下参照。T. Buergenthal, Law-Making in the International Civil 
Aviation Organization （Syracuse U.P., 1969）, p.35.
⒀　M-C. Dock, “Le retrait des États membres des organisations internationales de la 
famille des Nations Unies,” A.F.D.I., Vol.40 （1994）, p.115.
































































⒃　N. Singh, Termination of Membership of International Organisations （Stevens & 
Sons, 1958）, pp.8-12 and pp.80-81.
⒄　G.I. Tunkin, Theory of International Law （Harvard U.P., 1964）, p.349.
⒅　D.W. Bowett, The Law of International Institutions, Fourth ed. （Sweet & Maxwell, 
1982）, p.391. この考えは根拠が必ずしも明確ではないものの，サンズとクランによる改訂
版でも踏襲されている。P.S. Sands & P. Klein, Bowett’s Law of International Institutional 
Law, Sixth ed. （Sweet & Maxwell, 2009）, p.552.






























⒇　N. Feinberg, “Unilateral Withdrawal from an International Organization,” B.Y.I.L., 
Vol.39 （1963）, pp.212-213 and p.218.
㉑　M. Akehurst, “Withdrawal from International Organisations,” Current Legal Problems, 
Vol.32 （1969）, pp.143-144 and p.149.
































㉔　A/CN.4/106, Second Report by G. Fitzmaurice, Yearbook of the International Law 



























㉖　A/CONF.39/C.1/SR.59, 59th meeting of the Committee of the Whole, Official Records 
of the United Nations Conference on the Law of Treaties, First Session （Summary 
records of the plenary meetings and of the meetings of the Committee of the Whole） 
（1969）, p.339, para.6 （Mr. Castrén （Finland））, p.341, para.26 （Mr. Kovalev （Soviet）） 
and p.341, para.29 （Mr. Vargas （Chile））.
㉗　Ibid., p.343, para.54.
㉘　A/6309/Rev.1, Reports of the Commission to the General Assembly, Yearbook of the 
International Law Commission （1966）, Vol.II, p.251.





























　と し て 挙 げ ら れ て い た。A/CN.4/156 and Add.1-3, Second Report by H. Waldock, 
Yearbook of the International Law Commission （1963）, Vol.II, p.64.
㉛　中野「前掲論文」（注9）104頁および133頁。エイクハーストも1969年当時で同規定が
どの程度慣習法を反映しているかは疑わしいとしている。Akehurst, supra note 21, p.144.
（彼は，1984年に執筆した国際公法辞典においても，同規定がどの程度慣習法を反映して
いるか不確かであるとしている。M. Akehurst, “Treaties, Termination,” in R. Bernhardt 
ed. Encyclopedia of Public International Law, Vol.4 （Elsevier, 2000）, p.988.）もっとも，
近年クリスタキスは，条約法条約56条第1項の第1文と同⒜に関しては，慣習法としての
性質を認めている。T. Christakis, “Article 56” in O.Corten and P. Klein eds., The Vienna 


































































“Withdrawal from the United Nations the Indonesian Intermezzo, “A.J.I.L, Vol.61 （1966）, 
pp.661-662. F. Livingstone, “Withdrawal from the United Nations― Indonesia,” I.C.L.Q., 
Vol.14 （1965）, pp.636-646. Y.Z. Blum, “Indonesia’s Return to the United Nations,” I.C.L.Q., 
Vol.16 （1966）, pp.522-531. Y.Z. Blum, Eroding the United Nations Charter （Nijhoff, 1993）, 
pp.21-30. L. Nizard, “Le retrait de l’Indonésie des Nations Unies,” A.F.D.I., Vol.11 （1965）, 






























　Journal of International Law, Vol.5 （1965）, pp.128-146. F. Dehousse, “Le droit de retrait 
aux Nations Unies,” R.B.D.I., Vol.1 （1965）, pp.31-48 （part Ⅰ）/ R.B.D.I., Vol.2 （1966）, 





































































負担額については以下も参照。Schwelb, supra note 34, p.660.
㊵　Official Records of the WHO, No.1, Minutes of the Technical Preparatory Committee 
































㊶　Official Records of the WHO, No.2, Summary Report on Proceedings Minutes and 
Final Acts of the International Health Conference held in Paris from 19 June to 22 July 
1946 （1948）, p.26 and p.64. 

































㊹　Official Records of the WHO, No.13, First World Health Assembly, Plenary Meetings 
Verbatim Records, Main Committees, Minutes and Reports, Summary of Resolutions 
and Decisions （1948）, pp.66-80.





























































㊽　Official Records of the WHO, No.16, Report of the Executive Board, Third Session 
（1949）, p.19 and p.52.
㊾　Official Records of the WHO, No.21, Second World Health Assembly, Decisions and 
Resolutions, Plenary Meetings Verbatim Records, Main Committees, Minutes and 
Reports, Annexes （1949）, p.52. 
㊿　WHO, The First Ten Years of the World Health Organizations （1958）, p.80.
　E/SR.869, ECOSOC, Official Records, 20th session, 869th meeting, p.31, para.23 and 
p.34, para.45. ここではソ連・東欧諸国を中心に取り上げたが，中華民国も，1950年に脱
退通告をし，1953年に活動を再開した。WHO, The First Ten Years..., supra note 50, p.81.
　WHO, The First Ten Years..., supra note 50, p.80.
　P. Bertrand, “La situation des ≪membres inactifs≫ de l’O.M.S.,” A.F,D.I ., Vol.2 
（1956）, pp.602-615.




























　Official Records of the WHO, No.61, Ninth World Health Assembly, Resolutions and 
Decisions, Plenary Meetings, Verbatim Records, Committees, Minutes and Reports, 
Annexes, pp.19-20.
　Feinberg, supra note 20, p.209.
　Ibid. UNESCO, Records of the General Conference, Seventh Session, Resolutions 
（1952）, p.11 and UNESCO, Records of the General Conference, Second Extraordinary 
Session, Resolutions and Proceedings （1953）, pp.22-23.
































　UNESCO, Records of the General Conference, Eighth Session, Resolutions （1954）, p.12.
　ポルトガルは1962年に脱退し，1964年に再加盟した。その後，アメリカは，1984年に，
イギリスは1985年に脱退し，それぞれ1996年および2003年に再加盟した。Schermers and 
Blokker, supra note 6, p.103. また，2016年にアメリカとイスラエルが脱退通告を行い脱
退 し た。https://www.un.org/unispal/document/the-united-states-withdraws-from-
unesco-us-department-of-state-press-release/ （as of January 15, 2021） and  
https://news.un.org/en/story/2016/12/640612-unesco-chief-deeply-regrets-israels-
































































なく，①とは別に付加された条件と見る立場がある。R. Higgins, P. Webb, D. Akande, S. 
Sivakumaran and J. Sloan, Oppenheim’s International Law, United Nations, Vol.I 
（Oxford U.P., 2016）, p.291.
　A/5914 and S/6356.



























































































https://news.un.org/en/story/2021/01/1082622（as of February 2, 2021）.
　U.N.C.I.O., Vol.6, p.249.
　L.M. Goodrich and E. Hambro, Charter of the United Nations: Commentary and 
Documents, Second and Revised ed. （Stevens & Sons, 1949）, p.145.
